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1The Temple における自己言及的抒情詩
── George Herbert の詩論再考 ──
畠　山　悦　郎
I
 What trophee then shall I most fit devize,
 　in which I may record the memory
 　of my love’s conquest, peerelesse beautie’s prise,
 　adorn’d with honour, love, and chastity ?
 Even this verse vowd to eternity
 　shall be thereof immortall moniment ;
 　and tell her prayse to all posterity,
 　that may admire such world’s rare wonderment :
 ....   （Edmund Spenser, Amoretti, 69, 5-12）1
　ヨーロッパ文学の長い伝統の中に水脈のように流れる幾つかの主題を掘








い（cf. “moniment ［= momunent］” ［10］）。このことと併せ，もう一点，こ
の比喩を成立させるべく，当の詩自体に対する「自己言及」が生じること

































　三部構成から成る The Temple のうち，有名な抒情詩群を収める中心部
に当たるのが The Church である。そして，その The Church の冒頭を飾る
のが “The Altar” である。
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 　A  broken  ALTAR,  Lord,  thy  servant  rears,
 　Made  of  a  heart,  and  cemented  with  tears :
 　　　Whose parts are as thy hand  did  frame ;
 　　　No workman’s tool hath touched the same.
 　　　　　　　　A    HEART    alone
 　　　　　　　　Is   such   a   stone,
 　　　　　　　　As     nothing     but
 　　　　　　　　Thy pow’r doth cut.
 　　　　　　　　Wherefore each part
 　　　　　　　　Of   my   hard   heart
 　　　　　　　　Meets in this frame,
 　　　　　　　　To praise thy name.
 　　　That   if   I   chance   to   hold   my   peace,
 　　　These stones to praise thee may not cease.
 　O  le t   thy   b lessed   SACRIFICE  be   mine ,





































 There thou art struggling with a peevish heart,
 Which sometimes crosseth thee, thou sometimes it :
 　　　　The fight is hard on either part.
 　　　　Great God doth fight, he doth submit.
 All Solomons sea of brasse and world of stone
 Is not so deare to thee as one good grone.
 And truly brasse and stones are heavie things,
 Tombes for the dead, not temples fit for thee :
 　　　　But grones are quick, and full of wings,
 　　　　And all their motions upward be ;
 And ever as they mount, like larks they sing ;





の讃歌（“musick for a King”）［24］」へと転ずるその声こそ，この詩それ
自体に相違ない，ということである。Mark Taylor は，この詩の最終行が 
Herbert の詩論を暗示している可能性を指摘しているが（48），まさにこ
の箇所の “musick for a King” はあるべき姿の「詩」の謂であろうし，言わ
ずもがな，この詩自体を指してもいるはずである。音楽と詩の類比は説明
7The Templeにおける自己言及的抒情詩




  When my devotions could not pierce
    Thy silent eares ;
 Then was my heart broken, as was my verse ;
   My breast was full of fears
    And disorder :  （1-5）
冒頭 5行で，語り手のこころの発する声が詩（および音楽）に類比され，
神と疎遠な苦しみの状況が綴られているのが分かる。
  O that thou shouldst give dust a tongue
    To crie to thee,
 And then not heare it crying !　all day long
   My heart was in my knee,
    But no hearing.
  Therefore my soul lay out of sight,
    Untun’d, unstrung :
 My feeble spirit, unable to look right,
   Like a nipt blossome, hung
    Discontented.
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  O cheer and tune my heartlesse breast,
    Deferre no time ;
 That so thy favours granting my request,
   They and my minde may chime,









“Sion” の “musick …” （24） がその詩自体，少なくとも詩一般に言及してい
るだろうことを改めて確認したい。
　“Sion” と先に検討した “The Altar” には比喩表現において一つの共通項
がある。すなわち，人間（語り手）のこころを神殿あるいは祭壇という，
ある種の（キリスト教に関係した）建造物に擬する点である。Stanley 
Fish は，カテキズムによる読者教化の方途として Herbert が用いた比喩用
法の一つに「教会堂建立の比喩表現 （“temple building metaphor”）」（以下「教
会堂の比喩」と略）があることを指摘した（The Living Temple  54-89）。こ























 A wreathed garland of deserved praise,
 Of praise deserved, unto thee I give,
 I give to thee, who knowest all my wayes,
 My crooked winding wayes, wherein I live,
 Wherein I die, not live : for life is straight,
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 Straight as a line, and ever tends to thee,
 To thee, who art more farre above deceit,
 Then deceit seems above simplicitie.
 Give me simplicitie, that I may live,
 So live and like, that I may know, thy wayes,
 Know them and practise them : then shall I give









　ここまで検討してきた The Temple における自己言及的な詩（の幾つか）
と「永遠化のトポス」とのつながりは，前章の最後に触れた “A Wreath” 








































 Shepherds are honest people ; let them sing :
 Riddle who list, for me, and pull for Prime :
 I envie no mans nightingale or spring ;
 Nor let them punish me with losse of rime,
  Who plainly say, My God, My King.  （11-15）
問題は，世俗詩が批判される理由である。批判の対象になっているのは，
一口に言うと，世俗詩に特徴的な華美な技巧（e.g. “false hair” ［1］, “painted 






 That I sought out quaint words and trim invention ;
 My thoughts began to burnish, sprout, and swell,
 Curling with metaphors a plain intention,









 As flames do work and winde, when they ascend,
 So did I weave my self into the sense.
 But while I bustled, I might heare a friend
 Whisper, How wide is all this long pretence!
 There is in love a sweetnesse readie penn’d ;




ける（彼の描く宗教詩が）「まるで売り物のように（“as if it were to sell” 
［6］）」華美な代物になってしまった，という述懐にも注意したい。これは，
つまり，当時，抒情詩の本格的出版とともに台頭し始めた職業詩人たち（の
作品）の謂であろう。先の “Jordan” （I） の，とりわけ以下の箇所に D.M. 
Hill が看取した「職業詩人たちへの批判」（350）も重要である。
 Shepherds are honest people ; let them sing :
 Riddle who list, for me, and pull for Prime :
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 I envie no mans nightingale or spring ;15
 …   （11-13）
これらを踏まえ，“Jordan” （II） で摘発された「（詩に織り込まれた）自我」
を再考すると，ここで示唆されている事態の本質は，つまり，（Hill が 














 Since, spite of him, I’ll live in this poor rhyme,
 While he insults o’er dull and speechless tribes :
























られるこうした鋭敏な罪意識をつとに指摘していたのが Rosemond Tuve 
である。「自己献身を装った自己愛（“self-love masquerading as self-dedica-




 Then will I trust, said I, in him alone.
 　　　　　Nay, ev’n to trust in him, was also his :
 　　　　　We must confesse that nothing is our own.
 Then I confesse that he my succour is :
 But to have nought is ours, not to confesse







要な問題と思われる。18 この問題が Herbert に深い苦悩を与えたのは間違




 O brook not this, lest if what even now
      My foot did tread,
 Affront those joyes, wherewith thou didst endow
      And long since wed
         My poore soul, ev’n sick of love :
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          It may a Babel prove
 Commodious to conquer heav’n and thee




































 But while I bustled, I might heare a friend
 Whisper, How wide is all this long pretence!
 There is in love a sweetnesse readie penn’d ;
 Copie out onely that, and save expense.  



























　 1 　テクストは，Maurice Evans の版による。以下，Daniel, Drayton について引
用されるテクストもすべて同版による。Evansの拠った各作家のテクストの原




 　また，Shakespeareのテクストに関しては，Stephen Booth，Herbert のテク
ストは，F. F. Hutchinson の版による。
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　 2 　例えば，Samuel Daniel （Delia）, Michael Drayton （Ideas Mirrour）, Edmund 
Spenser （Amoretti） など，主に職業詩人に多く見られる。（e.g. Delia, nos. 1, 2, 4, 
37, 38, 39, 40, 50, 53, 54, etc. ; Ideas Mirrour, 3 ［1594］, 6 ［1619］, 35 ［1594］, 42 
［1594］, 44 ［1594］, 45 ［1599］, 47 ［1605］, 49 ［1599］, 54 ［1594］, etc. ; Amoretti, 








 　活字印刷と作者（概念）の醸成については Mark Rose （esp. 1-48）, Martha 
Woodmansee （35-56）, John Brewer （241-49） など。また，その中でも，「作者
という形象」の出自を出版業者の商業的利権や国家の検閲などとの関係から
文化表象的に捉える立場として，Michel Foucault （141-60）, Roger Chartier （The 
Order 25-59） など。また，イギリスに特化し，とりわけ 1590 年代の抒情詩出
版と作者概念の問題について論じたものとしては，A. F. Marotti （209-90）, 
Wendy Wall （23-109） など。
 　こうした問題は，もちろん，出版物の受容のありかたとも関係する。出版
とマーケットの関係は，H.S. Bennett （esp. II-III）, Graham Polland （102-53） な
ど。活字印刷と読書（のハビトゥス）との関係は，Chartier （“The Practical 
Impact”  124-27）, Karin Littau （13-22） など。また，書物に関するプリント（技
術）前史については Andrew Pettegree （1-20） などを参照。
　 4 　Herbertの詩論についてはかつて別の視点から考察を加えたことがある（畠





る。前者は石に刻まれ（Exod. 31 : 18），後者は（キリストの愛として）人間
のこころに刻まれた（II Cor. 3 : 3）とされる。











注意したい（e.g. “bow” ［6］, “untun’d” ［22］, “tune” ［26］）。
　 9 　“Untun’d, unstrung” （22）, etc.
　10 　この範疇に入る比喩は，「キリストを宿すもの」という観点からマリアなど
も含んでいる。とりわけ「人間のこころ」が（タバナクルとして）表象され
る テ ク ス ト 例 は， “Sepulchre”, “The Temper” （I）, “The Temper” （II）, “The 
Altar” などで，必ずしも多くはない（142-42, 182-83）。
　 　また，C. A. Patrides が指摘する “architectual imagery”（14-15）もこれらの
比喩体系と部分的に合流すると考えられる。
　11 　これら二つのテクストと同じカテゴリーに入るものとして，ほかに “The 
Familie”, “The Windows”, “The Church-floore” などが挙げられるかもしれない。
　12 　先述の通り（註4），この詩に反映される Herbert の詩論については以前論
じたことがある（畠山，「技巧の不要性」 esp. 18-24）。ここでは概要のみ簡単
に触れる。




　13 　e.g. “false hair” （1）, “winding stair” （3）, “painted chair” （5）, “enchanted 
groves” （6）, “sudden arbours” （7）, “purling streams” （8）, etc.
　14 　この詩で批判されている対象を世俗詩における「過度の技巧」とみる伝統
的立場（e.g. H. J. C. Grierson, Joan Bennett, J. H. Summers, etc.）に対し，Rose-
mond Tuve （185-87）, L. L. Martz （260） などがそれぞれの立場で反論している
（詳しくは，畠山，「技巧の不要性」 20-24）。
　15 　この箇所の “pull for Prime” （12） は，「（当時流行した）“primero” というカー
ド・ゲームで勝とうとすること」の意である。直前の “Riddle who list …” （と
いう表現）と併せ，表面的には「技巧を凝らし，真実を率直に歌わぬ者」を
指していると考えられる。
　16 　畠山，「技巧の不要性」 esp. 24-34. （“Jordan” （I） および （II） で共通に用いら
れる “winding”［あるいは “wind”］に関する分析を中心として，この問題を考
察したことがある。ちなみに，この言葉は先に触れた “A Wreath” でも用いら
れており［4］， Herbert の「罪」観を表象していると考えられる［cf. Hill  
350］。）
　17 　この（自我の）問題に関しては，Frances Cruickshank もこれと類似した見
解を述べている（82）。 
　18 　こうした「信仰観」の問題については，以下に（本論で）扱う “Frailtie” の
解釈も含め，かつて別のテーマとの関わりから，その一端に論及したことが
ある（畠山，「技巧の不要性」 24-28 ;「 “Stone Imagery”」 51-57）。この点につ
いては，また，Tuve の “Jordan” poems に関する分析（182-203）が極めて参
考になる。
 　また，Herbert の宗教上の「愛」の捉え方については，Helen Vendler が “A 
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True Hymne” をモデルに，上記 Tuve 論に近い考え方を示唆している（15）。
この詩もそのタイトルが暗示する通り，やはりメタ的な詩論になっており，
詩自体の（神への讃歌としての）不備を神が補充するという祈りあるいは信
仰（告白）を内容とする。 “Sion” や （特に） ”Deniall” と内容，構成がよく似
たテクストである。
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